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クロロフィル a [μg/L] (>10μm)の断面図
2008/2009

























































































Spreading of Western Chukchi Summer Water 
into the Makarov Basins
East Siberian Sea Shelf
Western Chukchi Summer Water
Nishino et al. (2005)
T max
Sea ice Sea ice Sea ice Sea iceSea ice










Markus et al. (2009)
T min
Sea ice Sea ice Sea ice
Cooling and convection
Formation of large volume water mass 
due to the delay in autumn freeze-up
Nutrients
DO
Large volume water mass input
Nutricline
Disappearance of DO min
Mirai08










































Track lines of bowhead whales in the Chukchi Sea 
in the autumn. Source: Alaska Department of Fish 
and Game [2009]
ドーム状構造の十字観測＋係留系観測
ADCP, CTD, 採水, 採泥, ネット, 係留系
陸棚斜面50m-200m間のギザギザ観測
ADCP, CTD, XCTD, 採水, 採泥, ネット
Canyonの繰り返し船舶観測＋係留系観測

















Hope Valley Shelf slope
ホットスポットその１： Hope Valley
ホットスポットその2： Chukchi shelf slope
Euphotic zone integrated net daily production 
during summer 2002 (07/18/02–08/21/02).
Hill and Cota [2005]
pCO2 in sea surface water and its time 
series during summer 2009 (09/07/09–







Benthic biomass distribution in the Chukchi Sea.
Grebmeier et al. [2006]
Warm-core eddy observed from the R/V Mirai 
in 2010 and numerical simulation of the eddy.






Data: Hydro-Chemical Atlas by AARI and IARC.
カナダ海盆西部・マカロフ海盆
（「みらい」＋砕氷船）
・高栄養塩の太平洋起源陸棚水の放出
・シベリア河川水による淡水・栄養塩・
溶存有機物の供給
・海氷融解に伴う生物生産の活発化
アラスカ
シベリア
カナダ
海盆
チャクチ海（「みらい」＋「おしょろ丸」）
・高栄養塩/高生物生産/時空間変動大
・PAG/DBOとの連携
・日本のオリジナリティー
（多項目分析＋係留系＋高次生態系）
光
＋
栄養塩
海の砂漠からオアシスへ？
淡水化・酸性化
プランクトンに打撃
生態系への影響？
陸源有機物
栄養塩供給
これまでの成果と今後の展望：
海氷減少に伴う生態系の変化
生物生産増加・減少？
プランクトンの優占種・分布の変化
CO2吸収
生物ポンプ
強化・弱化？
南方の動物プランクトン
底生生物に打撃
有機物の
沈降量減少
海氷減少
2011年カナダ・米国砕氷船による観測
ご清聴ありがとうございました。
